



















Numerical experiments of the artificial rainfall mitigation technique considering th
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研究成果の概要（英文）：  The current study conducted numerical experiments using nonhydrostatic mesoscale
 meteorological model to evaluate and verify the rainfall mitigation effect by cloud seeding on torrential
 rains. Based on simulated heavy rain events in Japan, sensitivity analysis was performed by manipulating 
some conditions of cloud seeding implementation, i.e., area, height, time, etc., in incremental steps. Som
e standpoints of evaluation were introduced in the analysis to clarify whether and how far cloud seeding h
ave a significant influence on precipitation systems. Results show that rainfall area and hourly rainfall,
 as well as maximum areal rainfall, can be decreased by cloud seeding, depending on the condition of its i
mplementation. It was also clarified that rainfall mitigation by cloud seeding can be attributed to the le
eward migration and/or diffusion of precipitation particles with excessive increase of ice crystals in upp


































































































































































る と 思 わ れ る Morrison double-moment 
Scheme を用いた．大気境界層には MYJ PBL，
放射過程には RRTM Scheme（longwave）， 
Goddard Scheme（shortwave），地表面過程に







ションは，Domain1 に対してのみ Grell-3 を
設定した．格子数はそれぞれ 50 × 50




ー）から提供されている解像度 30km の FNL 
データを用いた．3 時間の助走期間をとり，
その後の 12 時間を解析対象期間とする．地
形標高データには USGS（U.S. Geological 


















阜等の東海地方で発生した 2000 年 9 月 11 
日の東海豪雨と九州北部地方を中心に発生
した 2009 年 7 月 24 日の北九州北部豪雨な
ど複数の豪雨事例を抽出した．以下では東海
豪雨を事例 I，北九州北部豪雨を事例 II と































降り始める時刻から 2 時間を時刻 X，雨のピ
ークの前後 2 時間を時刻 Y と設定した．以

























ス，事例 II では 0 ケースであり，減少した








れた．一方，減少ケースは事例 I，事例 II の
両事例とも時刻 X の雲頂下部および雲頂上











































の Case-A-X-3 と Case-B-X-3，抑制効果が見

























が見られた事例I の Case-A-Y-2 を減少ケー
スの一例として着目し，豪雨が抑制されたメ
カニズムに関する解析を行った．このケース
は，シーディングを 8 時から 10 時にかけて
行ったケースである．まず，氷晶が多数存在
















変化率でみると Case-A-Y-2 は，Case-0 より
450hPa から 250hPa の氷晶数濃度の平均値
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